



1928）の短編小説 For Conscience’ Sake は1891年３
月，The Fortnightly Review に掲載され，その後短
編小説集 Life’s Little Ironies に収録されて，1894年
２月22日に Osgood, McIlvaine 社から出版された。1）
Life’s Little Ironies に含まれている作品群は，いずれ
もHardy の小説家としての円熟期に書かれたもので，
傑作揃いであり，本邦でも英文テキストとして或いは
























































Millborne と Mrs Frankland は結婚後，London に
居を構え，Frances と共に暮らすようになる。二人の
過去の関係や Millborne が彼女の本当の父親であるこ
とは，Frances には秘密にされ，Millborne は Mrs
Frankland の古い友人だったことにされた。





まう。Cope は船酔いのために青ざめた Millborne と
Frances の顔を見比べて，二人の顔立ちがよく似てい
ることに気付き，彼等の過去に謎があるのではと疑念








さらに深まる。Frances と Cope の婚約が危ういもの
となった今，Mrs Frankland は Millborne を激しく責
めるようになり，やがて Frances に Millborne が彼女
の父親であることを認めざるを得なくなる。
依然として Cope からは Frances に手紙が届かず，
Millborne は妻と娘からの非難攻撃に，ただ無言で耐
えている。やがて Millborne は Ivell という田舎町の
近くにある古い小さな邸宅に引っ越すことを提案す
る。London の生活にうんざりしていた妻と娘はこれ



































This repeatedly ironic use of a common Victorian
cliche points to the important place of the word
‘conscience’in the propagation and enforcement




















結部で語り手が‘…he had formerly weighted with





それは，Millborne が conscience の問題にこだわった
のは，単に社会的慣習に従っただけでなく，彼にそれ
を口実にした利己的な動機があったからである。











Bindon 医師が与える‘You had better dismiss it from
your mind as an evil past your control.’（p.49）とか
‘But―after twenty years of silence―I should say,
don't!’（p.50）といった助言は，世間一般の常識的な
立場・ものの見方を表していると言って良い。従って，







‘I am a lonely man, Bindon―a lonely man,’
Millborne took occasion to say, shaking his head
gloomily. ‘You don't know such loneliness as mine











は For Conscience’ Sake について，‘Hardy shows
great insight into Millborne’s loneliness and the





His many intermittent thoughts on his broken
promise from time to time, in those hours when
loneliness brought him face to face with his own
personality, had at last resulted in this course.
（p.50）








いかということである。Millborne は Wessex 地方と
いう田舎の出，つまり‘country-born, a native of

























彼女は‘a recognized townswoman ’（p.51）であり，
Millborne が London の匿名性の中に埋没していたの
とは対照的に，娘と共に地域の様々な活動に積極的に
参加し，町では‘a typical and innocent pair among




Millborne と Mr Frankland を比較した場合，先に引
用した Alan Hurst の言葉の中の‘the differences









Bringing us away from a quiet town where we
were known and respected―what ill-considered
thing it was! O the content of those days! We had
society there, people in our own position, who did
not expect more of us than we expect of them. Here,
where there is so much, there is nothing! He said
London society was so bright and brilliant that it
would be like a new world. It may be to those who
are in it; but what is that to us two lonely women;
we only see it flashing past! ．．．O the fool, the fool
that I was!（p. 59）
Mrs Frankland は London での生活にすっかり嫌気
がさし，故郷を出て来たことを深く後悔している。彼
女にとって，幸せに暮らせる場所，安住の地は故郷の
町 Exonbury なのである。ちなみに，Life’s Little
Ironies に収められているもう一つの短編小説，The
Son’s Veto（1891）でも，牧師の夫とともに田舎の町
Gaymead から London に出て来た Sophy は，Mrs
Frankland 同様，London の生活に馴染めず，故郷に
強い郷愁を感じていた。彼女が幸せに暮らせる場所は















語るものである。Mrs Frankland とその娘 Frances は
Exonbury という地域社会で充実した毎日を送り，そ
の生活は活気に満ちたものだった。それに対し，














The eminently modern idea embodied in this
example―of a woman’s not becoming necessarily
the chattle and slave of her seducer―impressed
Hardy as being one of the first glimmers of woman's
enfranchisement; and he made use of it in
succeeding years in more than one case in his






う。そして For Conscience’ Sake の Mrs Frankland
は，Hardy が描いた，男性から自立して生きた女性た
ちの一人であると言えるだろう。 2 0年ぶりに
Millborne の前にその姿を表した Mrs Frankland は，
身なりも良く，その物腰には〈威厳〉さえも備わって
いたのである。
The woman he had wronged stood before him,
well dressed, even to his metropolitan eyes, and her
manner as she came up to him was dignified even to
hardness.（p. 52）









Sake においても，短編小説集 Life’s Little Ironies に
収録されている他の作品，A Tragedy of Two
Ambitions（1888），To Please His Wife（1891）およ
び The Son’s Veto（1891）などと同様に，階級意識の
問題が大きなテーマとして扱われている。Life ’ s
Little Ironiesについて John Goode は，
The group of stories written by Hardy in 1891―
which make up most of Life’s Little Ironies, “The
Son's Veto”for example, or “For Conscience’
Sake”― represents class as an agent of sexual
respectability and repression.6）
と述べているが，Goode の指摘は的を射たものだろう。




Bindon 医師との会話の中で Millborne は，20年前
に結婚の約束を果たさなかった理由を次のように述べ
ている。
Her position at the time of our acquaintance was
not so good as mine. My father was a solicitor, as I
think I have told you. She was a young girl in a
music-shop; and it was represented to me that it





























The Franklands’ past had apparantly contained
mysteries, and it did not coincide with his judgment
to marry into a family whose mystery was of the
sort suggested.（p.57）
こうして，Mr Cope は Frances から遠ざかるよう
になるのだが，Kristin Brady は Cope の心変わりに
ついて次のように述べている。
It is an added irony that Cope's temporary
forsaking of Frances results not from her
118
professional status but from the questionable
relation she bears to Millborne: ．．．．
．．．，Cope is less moved by a natural attraction
to Frances than by his‘natural dislike’for her
origins.7）






The courtship of Percival Cope and Frances
Frankland provides an ironic parallel to that twenty
years earlier of Millborne and Leonora. Both the
young Millborne and his prospective son-in-law
regard marriage as a choice that will influence their
respective reputations. 8）









糾弾しているが，Cope もまた，例えば A Tragedy of




of the old-fashioned sort’（p. 57）であったならば，
Frances の出生や家柄を気にすることはなかったであ
ろうし，Millborne 夫妻の結婚生活も破綻せずに済ん






David Cecil は Hardyが〈遺伝〉に深い関心があっ
たことを指摘して，‘He was fascinated by the idea of
heredity. He loved to trace the family type continuous
through generations.’9）と述べ，特に注目すべき作品
として，後期の小説 Tess of the d’Urbervilles（1891）




Millborne 一家が休暇で訪れた Wight 島でのヨット
遊びの場面は，物語の転換点となる重要な場面である。




Nausea in such circumstances, like midnight
watching, fatigue, trouble, fright, has this marked
effect upon the countenance, that it often brings out
strongly the divergences of the individual from the
norm of his race, accentuating superficial
peculialities to radical distinctions. Unexpected
physiognomies will uncover themselves at these
times in well-known faces; the aspect becomes
invested with the spectral presence of entombed
and forgotten ancesters; and familay lineaments of
special or exclusive cast, which in ordinary
momonts are masked by a stereotyped expression
and mien, started up with crude insistence to the
view. （p.56）






F. B. Pinionは，‘During his last years as a novelist
Hardy emphasized the importance of heredity more
persistently.’11）と述べて，当時Hardyが遺伝の重要
性を以前にも増して強調していたと論じている。
〈遺伝〉についてはまた，1 9 1 7年1 1月3 0日に
Macmillan 社から出版された Hardy の五番目の詩集




I AM the family face;
Flesh perishes, I live on,
Projecting trait and trace  
Through time to times anon,
And leaping from place to place
Over oblivion.
The years-heired feature that can
In curve and voice and eye
Despise the human span
Of durance―that is I; 
The eternal thing in man,
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Aspects of For Conscience’ Sake
Michiyuki OHMOMO
Abstract：For Conscience’ Sake is one of Thomas Hardy’s short stories which have been
rather underrated and paid much less critical attentions than his major novels. Its plot is quite
simple and the story of Mr Millborne, the protagonist, can be summerized as a tale of a
conscience-stricken bachelor of early old age who failed to right his past wrong. Written in the
prime of Hardy's life, however, the work is not as simple as such a summary may imply. Indeed,
close reading reveals that the work is skillfully interwoven with Hardy’s major themes and
motifs such as loneliness, class-consciousness, marriage, heredity, etc. At the end of the story,
it becomes clear to Millborne that past wrongs can never be undone. It seems that Hardy, who
was 50 years old when he wrote For Conscience’ Sake, shares this view of life in a way. By
reading this short story closely, one can gain a better understanding of Hardy and his literary
world.
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